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翻
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例
一
、
こ
の
翻
刻
は
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
国
文
学
研
究
室
が
所
蔵
す
る
中
世
小
説
『
あ
た
物
語
』（
絵
巻
一
巻
）
の
現
存
全
丁
を
、
原
本
に
基
づ
い
て
出
来
る
限
り
忠
実
に
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
、
翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
方
針
に
拠
っ
た
。

漢
字
・
仮
名
の
区
別
を
初
め
、
仮
名
遣
・
宛
字
等
は
、
す
べ
て
原
本
通
り
に
活
字
化
し
た
。

従
っ
て
漢
字
の
字
体
は
、
原
本
に
お
け
る
使
用
例
に
従
っ
て
、
旧
字
体
、
あ
る
い
は
、
略
字
体
を
使
用
と
し
た
。

誤
字
・
脱
字
な
ど
は
、
原
本
の
ま
ま
記
し
、
特
に
問
題
の
あ
る
場
合
の
み
、
そ
の
右
側
に
、
括
弧
を
付
し
て
、
細
字
で
注
記
を
加
え
た
。

本
文
に
は
、
句
読
点
を
付
け
た
。
濁
音
表
記
は
、
原
本
に
存
し
な
い
の
で
、
原
本
を
尊
重
し
、
新
た
に
付
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

原
本
の
行
の
終
わ
り
如
に
」
を
付
け
、
そ
の
面
影
が
分
か
る
よ
う
に
し
た
。

会
話
文
、
独
白
文
、
心
中
表
現
と
も
、
原
則
と
し
て
、『
』
を
付
け
て
示
し
た
。

「


」「
ゝ
」
等
の
踊
り
字
の
符
号
は
原
本
通
り
の
も
の
を
用
い
た
。

本
書
に
は
、
挿
絵
が
あ
る
。
八
図
あ
る
が
、
末
尾
に
縮
小
し
て
掲
載
し
た
。
あ
た
物
語
夫
山
伏
の
法
力
は
、
怪
を
さ
け
災
難
を
は
ら
ひ
」
悪
魔
降
伏
を
本
と
す
と
い
え
り
。
爰
に
北
」
國
の
方
よ
り
出
た
る
青
山
伏
、
そ
の
身
の
行
功
」
至
ら
さ
る
を
辨
え
す
、
高
慢
の
こ
ゝ
ろ
つ
よ
く
、」
我
に
し
た
か
ふ
山
ふ
し
・
な
ま
剛
力
な
と
伴
ひ
、」
鎮
西
へ
お
も
む
き
し
に
、
何
國
の
山
陰
に
や
」
あ
り
け
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
一
ん
、
大
な
る
古
き
つ
ね
ひ
と
つ
前
後
不
」
覺
に
眠
居
た
り
。
山
伏
是
を
見
て
、
此
ほ
と
の
」
旅
つ
か
れ
に
、「
い
さ
や
能
慰
こ
そ
あ
る
な
れ
。」
と
、
剛
力
に
目
く
は
せ
し
て
、
腰
の
ほ
ら
貝
お
つ
取
、」
狐
の
耳
に
さ
し
つ
け
、
し
た
ゝ
か
に
ふ
き
込
」
け
れ
は
、
き
つ
ね
お
と
ろ
き
起
返
り
、
一
丈
」
は
か
り
飛
あ
か
り
、
山
の
椙
し
け
き
木
く
ら
」
か
り
行
か
た
し
ら
す
成
り
に
け
る
。
山
ふ
し
と
も
、
手
を
う
ち
、
腹
を
か
ゝ
へ
つ
ゝ
、
と
あ
る
川
邊
に
」
着
て
、
し
は
ら
く
休
み
居
た
り
。
挿
絵
第
一
図
（
山
伏
一
行
が
寝
て
い
る
狐
を
見
つ
け
、
脅
か
そ
う
と
し
て
い
る
場
面
）
狐
は
夢
さ
め
、
け
ん
そ
く
あ
ま
た
を
集
め
、」「
さ
て
も
我
父
き
つ
ね
の
譲
り
を
う
け
、
今
」
三
百
余
歳
に
い
た
る
ま
て
、
か
ゝ
る
ふ
か
く
を
」
と
る
事
な
し
。
い
か
に
も
し
て
、
此
報
ひ
を
な
し
」
お
も
ひ
し
ら
せ
ん
」
と
あ
た
の
手
た
て
を
評
」
定
す
。
そ
も


仇
軍
の
か
け
引
そ
の
數
」
多
し
と
い
え
と
も
、
誠
に
我
家
の
秘
傳
白
眉
」
を
や
み
に
な
し
、
野
原
に
燈
し
を
た
て
、
在
家
」
の
こ
と
く
に
成
し
て
、
か
の
山
ふ
し
に
宿
を
乞
」
は
せ
、
深
更
に
お
よ
ひ
、
（
マ
マ
）
異
類
異
形
の
藝
を
」
盡
し
て
お
ひ
や
さ
ん
に
、
な
と
か
な
や
ま
さ
て
」
置
へ
き
と
評
議
一
決
し
け
れ
は
、
或
は
」
と
も
し
の
役
を
つ
と
め
、
あ
る
ひ
は
川
岸
の
」
道
を
と
り
き
り
、
そ
れ


の
責
口
を
」
請
取
し
と
そ
見
え
た
る
」
挿
絵
第
二
図
（
狐
が
評
議
し
て
い
る
場
面
）
山
伏
と
も
、
か
く
と
も
し
ら
す
、
又
山
道
に
か
ゝ
り
」
し
に
、
風
し
き
り
に
枝
を
な
ら
し
、
む
ら
さ
め
」
ひ
と
ゝ
ほ
り
ふ
り
て
、
俄
に
雲
お
ほ
ひ
、」
行
さ
き
さ
ら
に
見
え
わ
か
す
。
先
達
の
」
い
わ
く
、「
こ
れ
は
跡
の
河

に
て
な
か
」
休
み
し
侍
る
ま
ゝ
、
は
や
日
の
く
る
ゝ
に
候
。」
此
山
を
こ
へ
な
は
、
里
な
き
事
は
よ
も
あ
ら
し
。
い
そ
か
せ
給
へ
。」
と
云
も
は
て
さ
る
に
、
た
ち
」
ま
ち
闇
夜
と
成
た
る
そ
ふ
し
き
な
れ
。
谷
川
の
か
け
は
し
は
、
丸
木
と
な
り
、
み
ち
」
せ
は
ま
り
、
苔
か
さ
な
り
、
露
な
め
ら
け
く
、」
足
を
た
つ
る
に
所
な
し
。
た
か
ひ
に
手
に
」
手
を
と
り
、
但
這
よ
り
外
の
事
そ
な
し
。
挿
絵
第
三
図
（
山
伏
達
が
、
突
然
の
闇
夜
に
驚
き
、
地
面
を
這
っ
て
い
る
場
面
）
と
か
く
し
て
、
い
さ
り
出
行
し
に
、
遥
に
と
も
し
」
火
の
か
け
そ
見
え
け
る
。
行
者
と
も
、
嬉
し
く
」
か
し
こ
に
至
り
、
宿
を
乞
ふ
。
内
よ
り
老
女
答
て
」
い
わ
く
、「
此
所
宿
屋
に
て
も
な
し
。
ま
た
年
」
わ
か
き
娘
も
あ
り
。
御
宿
か
な
ひ
難
し
。
」と
云
。
先
達
か
さ
ね
て
、「
た
と
へ
い
か
な
る
美
女
の
さ
ふ
」
ら
は
せ
候
と
も
、
我
ら
行
者
の
身
の
上
、
何
か
」
く
る
し
か
ら
ん
。
す
の
こ
の
下
な
り
と
も
、
一
夜
を
明
か
し
給
は
れ
。」
と
、
わ
り
な
く
頼
み
け
れ
は
、
「
何
、
行
者
」
と
候
や
。
さ
あ
ら
は
、
御
宿
ま
い
ら
せ
ん
。
又
此
ほ
と
」
む
す
め
は
わ
つ
ら
わ
し
く
、
夜
に
入
は
あ
や
し
き
」、
も
の
ゝ
形
、
目
に
さ
へ
き
り
、
お
ひ
へ
さ
ふ
ら
ふ
ほ
」と
に
、
夜
も
す
か
ら
加
持
し
て
給
は
れ
か
し
」
と
」
申
せ
は
、「
そ
れ
そ
心
得
侍
れ
。
は
や


い
の
り
」
參
ら
せ
ん
。
病
者
の
本
快
疑
ひ
あ
ら
し
」
と
て
、」
ま
つ
笈
お
ろ
し
、
わ
ら
ん
す
ぬ
き
、
お
の


」
燈
し
火
の
か
け
に
圓
居
し
侍
り
ぬ
。
挿
絵
第
四
図
（
山
伏
が
灯
に
よ
り
人
家
を
見
つ
け
、
喜
ん
で
宿
を
乞
う
て
い
る
場
面
）
娘
は
客
僧
の
そ
は
に
立
よ
り
、
酒
す
ゝ
め
、
肴
は
こ
ひ
、
い
と
ね
ん
比
に
つ
か
へ
、
そ
の
ゝ
ち
、
姫
云
や
う
、」「
此
所
わ
き
て
竈
ち
か
く
火
の
け
か
れ
を
お
」
そ
ろ
し
く
を
ほ
へ
候
。
今
一
間
あ
な
た
へ
入
ら
せ
」
給
ひ
、
し
つ
か
に
加
持
し
た
ま
は
れ
」
と
、
客
僧
の
」
手
を
取
て
、
奥
の
座
敷
へ
せ
う
た
い
す
。
山
ふ
し
」
居
な
を
り
、
数
珠
さ
ら


と
を
し
も
み
、
一
い
の
り
」
祈
る
ほ
と
に
そ
あ
れ
、
そ
の
時
む
す
め
、
身
を
も
た
へ
、」『
い
か
に
行
者
、
こ
れ
見
給
へ
。』
と
い
ふ
ま
ゝ
、
顔
の
わ
た
り
」
三
尺
に
成
り
、
目
は
一
つ
に
し
て
、
勝
俣
隆
二
口
み
ゝ
の
そ
は
へ
」
切
れ
上
、『
御
身
を
ふ
く
さ
ん
た
め
、
宵
よ
り
心
を
」
盡
し
侍
に
、
今
は
の
か
す
ま
し
』、
と
て
、
頭
の
う
え
へ
」の
そ
み
か
ゝ
る
。
」
挿
絵
第
五
図
（
娘
が
一
つ
目
の
化
け
物
に
変
身
し
、
山
伏
を
追
う
場
面
）
山
ふ
し
、
き
も
た
ま
し
ひ
を
ひ
や
し
、
と
る
も
の
も
」
と
り
あ
へ
す
、
坪
の
内
ま
て
の
か
れ
出
し
に
、」か
た
へ
の
草
籠
お
と
り
出
、鎌
は
手
足
と
成
て
、」
客
僧
の
脚
を
な
か
ん
と
す
。
山
伏
も
と
よ
り
足
」
も
と
さ
た
ま
ら
す
、
ま
ろ
ひ
廻
る
そ
お
か
し
き
。」ま
た
垣
根
の
古
木
鬼
面
と
な
り
、枝
は
手
と
成
て
、」
つ
か
み
く
ら
は
ん
と
は
か
る
。
殘
る
二
人
は
、『
は
や
」鬼
の
宿
に
來
り
ぬ
。
』
と
、
か
ひ
ふ
つ
て
、
に
け
ん
」
と
す
。
棚
の
す
り
鉢
、
眼
生
し
、
下
部
の
」
す
か
た
と
化
し
、
す
り
こ
木
を
も
つ
て
ま
つ
。」
剛
力
を
し
た
ゝ
か
に
打
。
う
た
れ
て
く
つ
ぬ
き
へ
」
さ
か
さ
ま
に
落
る
。
今
二
人
の
山
ふ
し
、
こ
ゝ
か
し
」
こ
に
さ
ま
よ
ふ
を
、
あ
る
し
の
姥
、
鬼
女
と
成
り
、」
て
つ
て
う
を
も
つ
て
追
つ
め


打
擲
す
。」
挿
絵
第
六
図
（
草
籠
・
鎌
・
古
木
・
す
り
鉢
・
す
り
こ
木
・
鬼
女
（
実
は
狐
の
変
身
）
が
、
山
伏
た
ち
を
襲
う
場
面
）
お
の


き
へ
入
心
地
し
て
、
漸
、
竹
簀
戸
の
」
外
へ
迯
出
し
に
、
は
し
め
の
鬼
む
す
め
、
向
ひ
来
り
て
、」『
い
か
に
人
々
い
つ
く
へ
し
の
は
せ
給
ふ
と
も
、
し
は
ら
く
も
』
ゆ
る
し
奉
ら
し
』
と
云
、
跡
よ
り
は
老
鬼
け
は
し
く
」
お
ひ
か
け
た
り
。『
進
退
こ
ゝ
に
極
り
』
と
、
あ
る
松
の
」
木
へ
、
は
ひ
よ
る
。
つ
か
れ
た
る
山
伏
と
も
、
の
ほ
り
」
か
ね
た
る
を
、
鬼
女
て
つ
て
う
を
も
つ
て
、
せ
り
立
る
。」
や
う


木
末
に
至
れ
は
、
枝
た
は
み
動
て
、
こ
ら
」
え
つ
へ
く
も
見
え
さ
る
に
、
む
す
め
は
木
の
」
も
と
を
た
ち
さ
ら
す
、
鬼
一
口
に
と
待
居
た
り
。」
挿
絵
第
七
図
（
山
伏
た
ち
が
木
の
上
に
の
が
れ
、
下
で
は
、
一
つ
目
の
娘
と
鬼
女
が
待
ち
構
え
て
い
る
場
面
）
三
僧
、
今
は
忍
ふ
に
た
え
す
。
手
し
ひ
れ
、」
足
な
へ
て
、
一
度
に
と
う
と
落
ち
る
。
則
、
夢
の
」
さ
め
た
る
心
地
し
て
、
あ
た
り
を
見
れ
は
、
人
も
」
な
く
有
つ
る
は
け
も
の
は
、
か
け
も
な
し
。」
在
家
と
思
ひ
し
は
、
廣
々
た
る
野
原
、
燈
火
と
」
見
え
し
は
、
馬
の
し
や
れ
骨
の
み
そ
殘
れ
り
。」
そ
の
時
、
い
つ
く
と
も
な
く
、
大
勢
に
て
、
と
つ
と
」
笑
ふ
聲
し
て
止
ぬ
。
三
人
は
只
亡
然
と
し
て
」
そ
立
た
り
け
る
。」
挿
絵
第
八
図
（
山
伏
た
ち
が
夢
か
ら
覚
め
た
よ
う
な
様
子
で
茫
然
自
失
し
て
い
る
場
面
）
つ
ら


お
も
へ
は
、
是
は
、
今
朝
、
ほ
ら
」
貝
に
お
ひ
へ
た
る
き
つ
ね
の
仇
な
ら
ん
。」
山
ふ
し
は
、
ほ
い
な
く
本
路
に
立
戻
る
。」
此
事
世
も
つ
て
」
か
く
れ
な
し
と
そ
」
う
け
た
ま
は
る
。」
解
題
本
書
は
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
国
文
学
研
究
室
が
所
蔵
す
る
絵
巻
一
巻
で
あ
る
。
先
ず
、
本
書
の
書
誌
を
次
に
記
す
。
１
、
書
名
あ
た
物
語
２
、
題
箋
あ
た
物
語
一
巻
戊
午
秋
日
守
屋
君
居
秀
羅
居
士
□印
（
２
０
・
４
糎
×
１
・
９
糎
）（
金
斑
模
様
、
原
装
・
単
・
書
・
左
）
３
、
内
題
あ
た
物
語
（
首
・
墨
書
）
４
、
整
理
番
号
国
文
学
中
世
３
５
・
３
・
３
（
Ｌ
８
５
７
８
４
）
５
、
写
本
・
刊
本
の
別
写
本
６
、
ジ
ャ
ン
ル
中
世
小
説
（
室
町
物
語
・
お
伽
草
子
）
７
、
著
者
〈
編
集
者
〉
守
屋
君
居
秀
羅
居
士
、
詳
細
不
明
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
三
８
、
插
畫
画
家
不
明
９
、
本
文
書
写
者
不
明
１０
、
書
写
年
「
戊
午
秋
日
」
と
あ
る
の
で
、
恐
ら
く
、
寛
政
十
年
（
１
７
９
８
）
か
、
安
政
五
年
（
１
８
５
８
）
で
あ
ろ
う
。
安
政
五
年
は
安
政
の
大
獄
が
始
ま
っ
た
年
で
、
世
情
慌
た
だ
し
い
か
ら
、
話
の
内
容
か
ら
言
っ
て
、
寛
政
十
年
の
可
能
性
の
方
が
高
い
か
も
知
れ
な
い
。
１１
、
蔵
書
印
「
東
京
大
学
図
書
印
」（
朱
、
３
・
５
糎
×
１
・
０
糎
）、
「
國
文
」（
０
・
５
糎
×
１
・
１
糎
）
１２
、
序
文
、
跋
文
、
奥
書
き
等
な
し
１３
、
書
型
縦
（
３
３
・
０
）

、
横
（
１
２
７
５
・
０
）

一
葉
九
四
糎
程
の
料
紙
１４
、
字
高
縦
（
２
７
・
５
）

１５
、
装
丁
そ
の
他
（
巻
子
本
）
１６
、
冊
数
１
巻
１７
、
行
数
本
文
（
６
〜
１
６
）
行
一
行
１
５
字
か
ら
１
７
字
ほ
ど
１８
、
表
紙
の
文
様
（
茶
色
地
の
布
に
、
銀
の
唐
草
文
様
）
１９
、
見
返
し
（
金
霞
に
金
泥
で
銀
杏
や
紅
葉
の
落
ち
葉
を
描
く
美
麗
な
も
の
）（
３
３
・
０
×
３
３
・
０
糎
）
２０
、
挿
絵
（
八
）
図
。
第
一
図
（
１
１
７
糎
）・
第
二
図
（
６
２
糎
）・
第
三
図
（
１
１
６
・
５
糎
）・
第
四
図
（
１
０
８
糎
）・
第
五
図
（
８
８
糎
）・
第
六
図
（
１
３
０
・
５
糎
）・
第
七
図
（
１
１
２
糎
）・
第
八
図
（
９
３
糎
）
２１
、
二
重
の
箱
入
り
外
箱
（
３
９
・
０
×
１
９
・
８
×
１
０
・
６
糎
）
赤
漆
塗
の
木
箱
。
頭
に
「
画
８
―
２
」、
腹
に
「
あ
た
□
（
剥
離
）
か
た
り
巻
」「
国
文
學
中
世
３
５
・
３
３
」「
４
８
０
１
１
２
９
２
１
６
」の
張
り
紙
添
付
。
内
箱
（
３
７
・
１
×
９
・
０
×
８
・
８
糎
）
桐
製
の
木
箱
。
箱
書
（
上
蓋
）「
あ
た
物
語
一
巻
」
本
書
は
、
岩
波
書
店
の
国
書
総
目
録
に
は
未
登
録
で
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
電
子
版
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
で
は
、
仮
名
草
子
『
あ
だ
物
語
』
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
仮
名
草
子
は
、
三
浦
為
春
作
と
さ
れ
る
も
の
で
、
中
世
小
説
（
御
伽
草
子
・
室
町
物
語
）『
ふ
く
ろ
ふ
』
の
翻
案
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
事
典
は
、
梗
概
を
次
の
よ
う
に
記
す
。
諸
鳥
が
照
う
そ
姫
の
美
人
な
の
を
知
っ
て
歌
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
大
半
は
返
歌
が
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
姫
は
病
気
に
か
か
っ
た
が
、
大
徳
の
験
者
ふ
く
ろ
法
師
の
祈
祷
に
よ
っ
て
本
復
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
法
師
は
姫
に
心
を
寄
せ
て
艶
書
を
送
り
、
そ
の
た
め
病
に
落
ち
た
。
み
み
ず
く
に
に
よ
っ
て
、
再
度
の
艶
書
に
対
す
る
返
事
を
得
た
が
、
み
み
ず
く
は
、
こ
れ
を
途
中
で
紛
失
す
る
。
そ
れ
が
鷹
の
一
族
に
拾
わ
れ
、
法
師
を
弾
劾
す
る
と
と
も
に
、
姫
を
自
分
の
方
に
な
び
か
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
も
と
で
、
姫
は

・
法
師
・
鷹
へ
短
冊
を
贈
っ
て
縊
死
す
る
。
諸
鳥
は
無
常
を
感
じ
、
姫
の
菩
提
を
弔
い
、
往
生
を
遂
げ
た
。
こ
れ
は
、
中
世
小
説
『
ふ
く
ろ
ふ
』
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
照
う
そ
姫
と
い
う
美
形
の
鳥
の
悲
劇
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
で
、
こ
の
仮
名
草
子
『
あ
だ
物
語
』
の
伝
本
の
一
本
と
さ
れ
て
い
る
本
書
は
、
題
名
こ
そ
、『
あ
た
物
語
』
で
あ
る
が
、
内
容
は
全
く
こ
と
な
る
も
の
で
、
完
全
な
別
作
品
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
述
べ
れ
ば
、
未
熟
な
山
伏
と
そ
の
一
行
が
、
道
で
寝
て
い
た
狐
を
法
螺
貝
の
音
で
脅
し
た
た
め
、
狐
が
一
族
を
語
ら
い
、
変
化
に
よ
っ
て
誑
か
し
、
そ
の
山
伏
た
ち
に
復
讐
す
る
話
で
あ
る
。
本
書
は
他
に
類
を
見
な
い
孤
本
で
あ
る
。
ま
だ
翻
刻
さ
れ
た
も
の
も
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
に
翻
刻
し
、
解
題
を
つ
け
て
紹
介
し
た
い
。
本
書
は
狐
の
復
讐
譚
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
中
世
小
説
の
中
で
は
、
む
し
ろ
珍
し
い
部
類
に
属
す
る
。
中
世
小
説
で
、
狐
が
中
心
的
存
在
で
あ
る
作
品
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
勝
俣
隆
四
１
、
木
幡
狐
…
三
位
の
中
将
に
恋
し
た
狐
の
き
し
ゅ
御
前
が
人
間
の
女
性
に
変
身
し
て
中
将
に
近
づ
き
、
結
ば
れ
、
子
も
儲
け
る
が
、
後
に
天
敵
の
犬
が
飼
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
恐
れ
て
、
自
ら
身
を
引
く
。
２
、
狐
の
草
紙
…
好
色
の
僧
を
縁
の
下
に
連
れ
込
ん
だ
狐
が
、
人
間
の
女
性
の
姿
で
、
僧
を
欺
き
、
僧
は
快
楽
の
日
々
を
過
ご
す
が
、
地
蔵
菩
薩
が
や
っ
て
き
て
、
女
た
ち
は
狐
の
姿
に
な
っ
て
逃
げ
出
し
、
縁
の
下
か
ら
出
て
き
た
裸
同
然
の
僧
は
、
子
供
た
ち
に
か
ら
か
わ
れ
る
。
３
、
玉
藻
の
草
紙
…
鳥
羽
帝
の
傍
で
、
帝
の
健
康
を
害
し
て
い
た
玉
藻
の
前
は
、
安
倍
泰
成
に
見
破
ら
れ
、
狐
と
な
っ
て
那
須
野
に
逃
れ
、
そ
こ
で
、
上
総
介
・
三
浦
介
に
倒
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
源
翁
に
よ
っ
て
成
仏
の
機
縁
を
得
る
ま
で
、
人
々
に
祟
る
と
い
う
殺
生
石
伝
説
を
伴
う
も
の
も
あ
る
。
４
、
の
せ
猿
さ
う
し
…
猿
の
苔
丸
殿
が
兎
の
た
ま
よ
の
姫
に
恋
を
し
、
狐
の
田
舎
殿
の
仲
介
で
、
結
ば
れ
る
。
５
、
い
な
り
妻
の
草
子
…
相
模
国
松
村
の
平
次
郎
と
い
う
者
が
稲
荷
大
明
神
に
参
籠
し
た
お
陰
で
、
御
稲
荷
の
使
者
で
あ
る
白
狐
を
妻
と
し
て
富
貴
に
な
る
。
女
房
自
身
は
、
正
体
が
露
見
し
、
立
ち
去
る
。
６
、
は
い
か
ひ
絵
巻
…
団
扇
張
り
で
生
計
を
立
て
る
薦
僧
の
許
に
美
女
が
現
れ
、
団
扇
の
絵
の
説
明
を
求
め
る
の
で
、
伊
勢
物
語
・
源
氏
物
語
等
の
絵
解
を
行
う
。
そ
の
う
ち
、
そ
の
美
女
が
正
体
を
表
わ
し
狐
に
変
身
す
る
の
で
、
僧
は
弓
矢
で
射
殺
す
る
。
其
の
夜
、
狐
が
老
僧
の
姿
で
現
れ
、
成
仏
の
礼
を
述
べ
る
。
７
、
玉
造
物
語
…
狐
が
化
け
た
小
野
の
小
町
の
化
け
物
が
、
よ
な
よ
な
男
た
ち
を
た
ぶ
ら
か
す
。
８
、
玉
水
物
語
…
高
柳
の
宰
相
の
姫
君
に
恋
し
た
男
狐
が
女
に
化
け
、
姫
君
に
近
づ
き
、
姫
君
の
た
め
に
尽
く
す
が
、
姫
君
入
内
の
際
に
思
い
を
綴
っ
た
長
歌
を
箱
に
残
し
て
立
ち
去
る
。
９
、
短
冊
の
縁
…
林
左
衛
門
氏
頼
に
命
を
助
け
ら
れ
た
狐
が
、
国
司
が
氏
頼
を
殺
そ
う
と
し
た
時
、
姫
君
に
化
け
て
、
国
司
を
だ
ま
し
て
、
逆
に
国
司
の
命
を
奪
い
、
命
の
恩
人
に
恩
返
し
を
す
る
。
１０
、
変
化
あ
ら
そ
ひ
…
山
中
で
、
狐
と
狸
が
美
女
・
器
物
等
に
化
け
て
化
か
し
合
う
が
、
決
着
が
つ
か
な
い
話
。
他
に
も
、「
い
し
も
ち
」
に
白
狐
が
、
し
く
は
明
神
の
使
い
と
し
て
登
場
し
た
り
、
十
二
類
絵
巻
等
の
合
戦
物
に
も
、
狐
が
若
干
登
場
す
る
が
、
作
品
の
主
題
と
は
ほ
と
ん
ど
関
わ
ら
な
い
脇
役
な
の
で
、
こ
こ
で
は
、
特
に
対
象
と
し
な
く
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
右
の
１
か
ら
１０
の
う
ち
、
４
と
１０
以
外
は
、
狐
が
女
性
に
変
身
し
、
女
房
的
役
割
を
果
た
す
点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、「
木
幡
狐
」「
い
な
り
妻
の
草
子
」「
玉
水
物
語
」「
短
冊
の
縁
」
に
出
て
く
る
狐
は
善
意
の
狐
で
あ
っ
て
、
特
に
、
「
玉
水
物
語
」
の
狐
は
献
身
的
な
純
愛
を
貫
い
て
い
る
（
注
１
）。
一
方
、「
玉
藻
の
草
子
」
や
「
狐
の
草
子
」「
玉
造
物
語
」
に
出
て
く
る
狐
は
美
貌
に
よ
っ
て
人
間
の
男
性
を
た
ぶ
ら
か
す
い
わ
ゆ
る
「
妖
狐
」
と
言
っ
て
よ
い
存
在
で
あ
る
。
４
は
月
下
氷
人
の
役
割
で
、
ま
た
男
狐
で
あ
る
が
、
弁
舌
巧
み
に
相
手
を
そ
の
気
に
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
、「
相
手
を
だ
ま
す
狐
」の
イ
メ
ー
ジ
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
１０
の「
変
化
あ
ら
そ
ひ
」
は
、
変
身
を
特
意
と
す
る
狐
の
面
目
躍
如
た
る
作
品
で
あ
る
。
翻
っ
て
本
作
品
の
狐
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
最
初
に
女
性
に
化
け
て
い
る
点
は
、
他
の
多
く
の
作
品
と
共
通
し
て
い
る
。
狐
が
人
間
に
変
身
す
る
時
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
女
性
に
変
身
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
場
合
、
た
い
て
い
は
美
女
に
変
身
し
て
い
る
。
本
作
品
の
場
合
も
、
娘
の
方
に
変
身
し
た
狐
は
、
挿
絵
に
よ
れ
ば
、
美
女
に
変
身
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
ま
り
明
確
に
書
い
て
は
い
な
い
が
、
娘
が
奥
の
座
敷
へ
山
伏
を
誘
う
の
は
、
他
の
作
品
同
様
に
、
美
女
に
化
け
た
狐
が
男
性
を
誘
惑
し
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
た
だ
、
本
作
品
が
、
他
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
人
間
か
ら
受
け
た
ひ
ど
い
仕
打
ち
に
対
し
て
、
復
讐
す
る
点
に
あ
る
。
変
身
は
、
そ
の
復
讐
の
た
め
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
五
号
五
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、「
岩
竹
」「
付
喪
神
記
」
等
と
共
通
す
る
面
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
器
物
に
変
身
す
る
場
面
が
出
て
く
る
の
は
、「
付
喪
神
記
」
「
百
鬼
夜
行
」
に
出
て
く
る
妖
怪
に
似
て
い
る
。
挿
絵
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
ほ
ぼ
本
文
に
忠
実
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
挿
絵
第
六
図
は
、
本
文
と
若
干
異
な
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
草
籠
・
鎌
・
古
木
・
す
り
鉢
・
す
り
こ
木
・
鬼
女
が
、
山
伏
た
ち
を
襲
う
場
面
で
は
、
本
文
に
は
出
て
こ
な
い
、
蜥
蜴
の
体
を
持
つ
鍬
、
狸
の
手
足
・
し
っ
ぽ
が
生
え
た
茶
釜
、
鳶
の
羽
根
の
生
え
た
菅
笠
も
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
器
物
の
妖
怪
は
、『
付
喪
神
絵
巻
』
や
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
が
有
名
で
あ
る
。
例
え
ば
、
釜
は
、『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
で
は
、
頭
に
逆
に
被
っ
て
そ
の
下
に
得
体
の
知
れ
な
い
動
物
的
な
体
が
見
出
さ
れ
る
が
、
本
作
品
で
は
、
文
福
茶
釜
の
よ
う
に
、
茶
釜
か
ら
手
足
が
出
て
い
る
姿
で
あ
る
。
文
福
茶
釜
は
、
赤
本
に
見
ら
れ
る
も
の
が
最
古
の
例
と
言
わ
れ
る
が
、
本
作
品
の
成
立
も
、
文
福
茶
釜
と
の
関
係
か
ら
言
え
ば
、
い
く
ら
逆
上
っ
て
も
、
近
世
初
期
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
菅
笠
か
ら
鳶
の
羽
根
が
生
え
て
い
る
の
も
、『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
で
は
、
鳥
兜
か
ら
羽
根
が
出
て
飛
ん
で
い
る
姿
の
も
の
で
あ
っ
て
、
印
象
は
似
て
い
る
が
異
な
る
。
尤
も
、
菅
笠
を
上
下
に
合
わ
せ
て
妖
怪
が
口
を
開
い
た
よ
う
に
見
せ
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
、
鳥
兜
を
変
形
さ
せ
た
と
い
う
見
方
も
全
く
不
可
能
で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
ま
た
垣
根
の
古
木
鬼
面
と
な
り
、
枝
は
手
と
成
て
、
つ
か
み
く
ら
は
ん
と
は
か
る
。」
と
あ
る
部
分
に
は
、
古
木
の
妖
怪
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
の
東
京
国
立
博
物
館
蔵
本
の
一
本
に
、「
古
木
之
妖
化
物
」
と
説
明
の
つ
い
た
古
木
の
妖
怪
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
本
書
の
「
古
木
」
の
絵
も
、
ま
さ
に
、
顔
は
鬼
で
、
枝
が
手
と
い
う
姿
で
描
か
れ
て
い
て
、『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
の
古
木
の
絵
と
よ
く
似
て
い
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
狐
に
よ
る
「
異
類
異
形
の
藝
」
で
あ
る
か
ら
、
実
際
の
異
類
が
出
現
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
狐
の
変
化
で
あ
る
。
実
際
、
第
七
図
で
は
、
木
に
登
っ
た
山
伏
た
ち
の
下
で
、
一
つ
目
の
娘
や
般
若
面
の
老
女
が
待
ち
構
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
狐
の
変
化
で
あ
る
こ
と
は
、
少
し
離
れ
た
場
所
で
狐
が
蠢
い
て
い
る
こ
と
で
理
解
さ
れ
よ
う
。
鳥
山
石
燕
の
『
図
画
百
鬼
夜
行
』
に
描
か
れ
た
変
化
と
は
似
て
い
な
い
の
で
、
両
者
は
関
係
が
ほ
と
ん
ど
な
か
ろ
う
（
注
２
）。
な
お
、
本
作
品
は
、
山
伏
が
狐
を
か
ら
か
っ
た
た
め
に
、
仇
を
返
さ
れ
て
、
狐
に
騙
さ
れ
る
話
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
山
伏
が
そ
の
行
動
故
に
笑
い
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
狂
言
の
「
柿
山
伏
」
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
柿
を
盗
ん
で
い
た
山
伏
が
宿
主
に
見
つ
か
り
、
猿
や
鳶
の
真
似
な
ど
を
さ
せ
ら
れ
、
最
後
に
は
鳶
の
よ
う
に
飛
ぶ
真
似
を
強
要
さ
れ
、
痛
い
目
に
遇
う
話
で
あ
る
。
こ
の
作
品
も
、
山
伏
と
い
う
得
体
の
知
れ
な
い
面
の
あ
る
存
在
に
対
す
る
人
々
の
気
持
ち
が
、
そ
れ
を
滑
稽
の
対
象
と
す
る
話
を
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
も
う
少
し
広
く
見
れ
ば
、
お
伽
草
子
「
狐
の
草
子
」
で
、
好
色
の
僧
が
揶
揄
さ
れ
た
よ
う
に
、
宗
教
者
で
あ
り
な
が
ら
、
人
格
が
完
成
さ
れ
て
い
な
い
、
生
半
可
な
修
行
者
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
こ
の
作
品
の
冒
頭
部
に
は
、
「
夫
山
伏
の
法
力
は
、
怪
を
さ
け
災
難
を
は
ら
ひ
悪
魔
降
伏
を
本
と
す
と
い
え
り
。
爰
に
北
國
の
方
よ
り
出
た
る
青
山
伏
、
そ
の
身
の
行
功
至
ら
さ
る
を
辨
え
す
、
高
慢
の
こ
ゝ
ろ
つ
よ
く
、
我
に
し
た
か
ふ
山
ふ
し
・
な
ま
剛
力
な
と
伴
ひ
、
鎮
西
へ
お
も
む
き
し
に
、
何
國
の
山
陰
に
や
あ
り
け
ん
、
大
な
る
古
き
つ
ね
ひ
と
つ
前
後
不
覺
に
眠
居
た
り
。
山
伏
是
を
見
て
、
此
ほ
と
の
旅
つ
か
れ
に
、「
い
さ
や
能
慰
こ
そ
あ
る
な
れ
。」
と
、
剛
力
に
目
く
は
せ
し
て
、
腰
の
ほ
ら
貝
お
つ
取
、
狐
の
耳
に
さ
し
つ
け
、
し
た
ゝ
か
に
ふ
き
込
け
れ
は
、
き
つ
ね
お
と
ろ
き
起
返
り
、
一
丈
は
か
り
飛
あ
か
り
、
山
の
椙
し
け
き
木
く
ら
か
り
行
か
た
し
ら
す
成
り
に
け
る
。」
と
あ
っ
て
、
こ
の
山
伏
は
、「
青
山
伏
、
そ
の
身
の
行
功
至
ら
さ
る
を
辨
え
す
、
高
慢
の
こ
ゝ
ろ
つ
よ
く
、
我
に
勝
俣
隆
六
し
た
か
ふ
山
ふ
し
・
な
ま
剛
力
な
と
伴
ひ
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
だ
未
熟
な
「
青
山
伏
」
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
高
慢
の
こ
ゝ
ろ
つ
よ
く
」
思
い
上
が
っ
て
い
る
訳
で
、
そ
う
し
た
身
の
程
知
ら
ず
な
愚
か
で
高
慢
な
山
伏
を
批
判
し
た
作
品
と
理
解
す
る
の
は
、
恐
ら
く
正
し
い
理
解
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
山
伏
一
般
や
宗
教
者
一
般
に
対
す
る
批
判
で
は
な
く
、
人
の
風
上
に
も
お
け
な
い
よ
う
な
未
熟
な
く
せ
に
威
張
り
散
ら
す
生
意
気
な
山
伏
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
て
、
そ
の
懲
ら
し
め
役
を
変
幻
自
在
な
狐
に
任
せ
た
と
い
う
作
品
と
し
て
解
釈
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
を
何
と
す
る
べ
き
か
は
、
実
は
少
し
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
町
絵
師
が
描
い
た
ら
し
い
挿
絵
と
絵
巻
と
い
う
形
態
、
狐
と
い
う
異
類
を
脅
か
し
た
こ
と
に
よ
る
狐
か
ら
の
復
讐
と
い
っ
た
単
純
で
簡
潔
な
内
容
は
、
お
伽
草
子
と
い
っ
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
狐
の
変
化
に
よ
る
山
伏
へ
の
仇
討
も
、
そ
の
説
話
の
持
つ
荒
唐
無
稽
さ
は
、
御
伽
草
子
的
で
は
あ
る
。
ま
た
、
末
尾
に
教
訓
的
な
一
文
が
見
ら
れ
る
の
も
御
伽
草
子
ら
し
い
。
で
も
、
何
か
他
の
作
品
と
は
異
質
の
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
若
干
の
躊
躇
は
あ
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
一
応
御
伽
草
子
の
一
本
と
判
断
し
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
浦
為
春
作
の
仮
名
草
子
『
あ
だ
物
語
』
と
誤
解
さ
れ
て
い
た
作
品
が
、
新
た
な
御
伽
草
子
（
中
世
小
説
・
室
町
物
語
）
と
し
て
、
も
し
認
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
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狐
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。
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翻
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佐
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